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ッジをまず確認しておこう。『平成 21 年経済センサス－基礎調査報告』によれば、2009 年






































































































ており、十分な数の件数データが存在する。第二に、同市は 186.31 平方ｋm という広大な市域を































































































































   
（３）調査票の配布・回収状況 
N_clnd(11)を recipient、N_clnd(12)を donor とするデータ照合によって、完全非照合のケー
スならびにこれにカテゴリーF の一部（Fa 以外）とカテゴリーG に属する N_clnd(11)中の事業所に
対しては、I グループ〔カテゴリーI(921 件)、If（5 件）、Ig(218 件)〕が調査対象サンプルとして特定
された。 



















の対象外電話への変更に伴う掲載削除（37 件）、合計 81 件を所在事業所の追加分とした。 




不明により調査票が返送されたケースが 27 件あった。 
これについては、参照期間の開始時点である 2011 年 1 月以降にタウンページに新たに記載さ
れ、アンケート調査表の配達時点においてすでに当該事業所が廃業あるいは他への移転し、その
結果、宛先不明により返送扱いとなったものと推測される。この点に関しては二つのケースが考え
られる。まず、このような事業所の異動事象が 2012 年 1 月現在のタウンページデータベースに十
分反映されていない可能性がある。もう一つの可能性は、recipient データの参照時点である




 以上の結果、N_clnd(12)から得られる 15,378 件と異動調査票によるアンケート調査結果から得











廃業 91 宛先不明 422











































































  集積度の計測については、医学地理学（medical geography）の分野で、空間クラスターの検出
と関連して、Geographical Analysis Machine: GAM〔Openshaw et al., 1987〕、ある患者数をパラメー
タとして設定し円バッファ内と全体の死亡率の差をポアソン分布によって検定しクラスターとして描
画する Besag らの方法〔Besag & Newell 1991〕、Distance Mapping and Analysis Program: DMAP 










































まず、D と E のバッファ内には他
の中心点座標は含まれていない。そ
の結果、D と E については周辺性
を考慮した新たなスコアでもそれ
ぞれの基礎スコアが維持される。こ
れに対して、A のバッファには B の中心点座標が、B、C のバッファにはそれぞれ A と C、














































バッファ 最大値 平均値 標準偏差 
20m 76 1.12 34.434
50m 100 5.41 87.714
100m 269 19.03 174.841
150m 507 40.72 267.071
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Measurement of Establishments’ Locational Concentration 
with Regard to the Neighborhood Externality 
 
By 
Hiromi MORI   Noriaki SAKAMOTO 




The intensity of concentration of enterprises and establishments has been measured 
by the density which is defined by their number over a designated unit of area like 
population density. We will propose a new measure which can account also for the 
concentration status of neighboring areas. 
   We employed for this study the telephone directory database:  “Yellow pages” 
provided by the NTT Business Information Service, Inc.  We chose the Hachioji city (in 
Tokyo metropolitan area) as field of observation and the year 2011 as reference year. 
   Firstly, we identified the establishments which are supposed to be in live status by 
carrying out some adjustments required for using this directory data and with due 
matching procedures.  Secondly, we obtained longitudinal and latitudinal information 
for respective establishments by using geocoding procedures.  Since several 
establishments often accommodate one and the same address in urban areas, many 
geographical points give manifold scores for their residence.  By using the buffering 
method, we then re-scored the spots which will multiply the intensity of spots by taking 
into account the status of neighboring areas that fall in the designated scale of buffer.  
Finally, we mapped the areas by descending manner according to the calculated scores 
which are expected to delineate zones in terms of establishments’ concentration by also 
taking into account the intensity of concentration in the neighboring subareas.  
 
